
































The Historical Premise for Myths of ‘Occupying’ in the Regional Geography 
“Harimanokuni Fudoki” : The Rituals of ‘Eating Rice’  


















の約 3 分の 1 にすぎない。





他所の神の到来などに結びつけた話が多い点がある。その数は全体の 3 分の 1 近くに及んでいる







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 1 ） 小稿で用いる風土記のテキストについては，す
べて山川出版社刊の各国風土記（沖森卓也・佐藤信・矢
嶋泉編著）を参考にした。












（ 3 ） 『加古川市史』第1巻（兵庫県加古川市，1989年），
『福崎町史』第 1 巻（兵庫県福崎町，1994 年），『太子町史』
第 1 巻（兵庫県太子町，1996 年），『御津町史』第 1 巻（兵
庫県御津町，2001 年），『小野市史』第 1 巻（兵庫県小
野市，2001 年），『播磨新宮町史』史料編 I（兵庫県新宮
町，2005 年），『揖保川町史』第 1 巻（兵庫県揖保川町，
2005 年），『加西市史』第 1 巻（兵庫県加西市，2008 年），
『香寺町史　村の歴史』通史編（兵庫県姫路市，2011 年），












（ 5 ） 石母田「古代文学成立の一過程―『出雲国風土
記』所収「国引き」の詞章の分析―」（同『神話と文学』
岩波書店，2000 年。初出は 1957 年）。
（ 6 ） 石母田前掲書，168 頁，180 頁など。
（ 7 ） 石母田前掲書，159 頁。
（ 8 ） 新訂増補国史大系『令集解』儀制令春時祭田条。
（ 9 ） 近年筆者は，『播磨国風土記』についてさまざ
まな角度から共同研究をすすめている。その成果として
は，坂江渉編『風土記からみる古代の播磨』（神戸新聞









































































































































（28） このうち毎冬 11 月の卯の日の新嘗の夜の神事
では，天皇は自ら「高







































（31） 播磨国の揖保郡の故地の 1 つ新宮町（現在はた
つの市新宮町）でも，1960 年代の半ば頃まで，毎年卯
月八日（4 月 8 日）には，弁当を持参して山に登り，海
を眺めたり，豊作祈願をしたりする風習があったという








































（34） 前述のように，毎冬 11 月の卯の日の新嘗の夜
におこなわれる宮中神事では，天皇は自ら「高



















































































































































（2012 年 9 月 26 日受付，2012 年 12 月 10 日審査終了）
361
In this paper, the author tried to elucidate the Rituals of the Community in ancient Japan, while 
referring to Shou Ishimoda’s study. The Myths of ‘Occupying’ are used as the source which are found 
in the regional geography, “Harimanokuni Fudoki” edited by ancient state. The result of research are 
as follows:
1) The Myths of ‘Occupying’ are actually pretended periodical Rituals by the village chief  in ancient 
Japan. 
2) The one of the periodical Rituals is encouragement festival of agriculture which is used to be held 
as  the celebration-in-advance event in the beginning of spring. At that time, the village chief taked   the 
conduct which pokes land is carried out.   
3) Secondly, In May of an every yea, The Rituals was held that seed is given to peasants with the 
blood of the deer. Similarly, It means the encouragement of agriculture in a magic form.
4) Thirdly, In the crop season of autumn, the chief who made the soul of God adhere, eats the rice 
which peasants offered on the heights near the village. It had an aim which shows off rule socially.
The above researches were tried, the author clearly that Myths of ‘Occupying’ in the regional 
geography “Harimanokuni Fudoki” offers the new fact for village research in ancient Japan.
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